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Between March 1990 and May 1991, twenty nine patients underwent coronary artery bypass graι 
ting. The mean number of grafts was 2. 7 ±0.9 grafts per patient. 28 patients (96.6% of al cases) under-
went CABG with the internal thoracic arteries. 
The perioperative motality was 3.4% (1/29 cases）ー Thepostoperative coronary angiography at one 
month revealed that the early patency of total grafts, of internal thoracic artery grafts and of saphenous 
vein grafts were 96.7% (58/60 grafts), 100% (29/29 grafts), 93.5% (29/31 grafts) respectively. The early 
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索引用語．冠動脈バイパス術，内胸動脈，大伏在静脈グラフト，早期開存率
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吻合順位は SVCの冠動脈側，次に ITAとし， SVG
の大動脈吻合は大動脈遮断解除後部分遮断針子 “C”
clampをかけ最後とした ITAの吻合は80ポリプロ
ピレン糸 1本による連続縫合で， SVC は同糸 7-0,










数は2.7±0.9本／人で 1校バイパス l例， 2枝パイパ
ス11例， 3枝12例，4枝パイパス 5例であった．
SVC 44本， ITA35本で ITA使用頻度は48.3%で，
ITA は左心室癌切除合併手術の 1{71］を除く全症例に
使用した．

































その他の ITA吻合部位は，左 ITAで LCX後側壁枝














































従って全 graftの patencyは58/60枝で96.7%, ITAの
272 日外宝 第60巻第4号 （平成3年 7月）
みでの patency は29/29校100%. SVG は58/60校
96 7%であった．図 1, 2は45才女， RCA完全閉塞，
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